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The commission has now completed its review of the common
Agricultural Policy as requested by the European Council, and
i[s report to the Council with a programme of action for the
adaptation  of the Common Aqricultural Policy.
has sent
9_4_!,_[_9_E_9-!-N-Q  :
The European Council at its meeting in Stuttgart on 18 June I98)t
decided that tnere should be a review of the Common Agricultural Policyt
which should result in concrete steps to ensure effectj.ve control of
agricultural  expenditure.
From L974 Lo L979, expenditure on supporting agricultural markets
and guaranteed prices grew at 21% a yearr almost double the rate of
grow[n of the Cbmmunityis own resources. After a relative stabilization
"f 
fRCCf fuarantee expenditure in 1980-82, largely because of the
favourable situation on world markets, expenditure has increasd abruptly
by about TOun in 1981. Taken over a period of years, expenditure on
agricultural support is once again rising faster that the rate of
increase in own resources.
Nevertheless, the adaptation of the CAP cannot be made on the basis
of exclusively  budgetary criteria, but rather with the aim of achieving
the objectivei of lne policy in the most cost-effective way. A
cost-cltting exercise, condircted without regard to the economic  and
social 
"on"6qr"nces, 
would be likely to lead to the fragmentation  of the
CAP, and the'"""ppu"""nce  in nationil budgets of expenditure  now asstmed
by the Community. The aim must therefore be to rationalise, not
renationalise, the CAP.
(1) CoM(8t)500I
n The reasons for the adaptation of the CAF
There is no doubt that changes have to be made in t,fre CAP which was
established  over twenty years agn wlren conditions in agriculture were
veD/ different.  In 1960, over 17 million people worked on the rand.
were employed in asriculture" rn *ia"Pl-ii3';rtff: f:;"r:"tltlii"
oependent on overseas suppliers fon many basic foodstuffs; by Lg8l the
Community has become more than sel.f-sufficient for most of the major
agricultural  commoditi"es, As the commission stated in it,s lg8l
Memorandun on the f,uture of European agriculture, the cAF must be
adapted to changed circumstances irrespective of the broader
negotiations over the Communityts budget and its future enlargement.
Given the general economic situation and developments within the
agriculturar sector itself,  the community has no choicebut to adapt its
system of price guarantees.  There are three main reasons for this.
In the first  place, one has Lo take aceount of the rapid advances in
productivity  and technical progress in European agriculture over the
Iast twenty years. Thanks to scientific research and development,  there
rras been a continuing improvement in crop varieties and animal breeds,
as well as in equipment and production t,echniques, This has resulted in
a eonstantly  expanding output produced at lower real costs. trn these
uunditions, agriculture must increasingly  aecept the market disciplines
to r*rich other sectors of the European economy are subject.
In the second pi.ace, the market balance in most of the major sectors
of European agricurture has markedly al"tered in the course oi this
period, largely as a result of the  increase in productivity. The
r.ong-term trend of the growt,h in the volune of agricult,uraL production
has been from 1.5 to 2% a year, while consumption has onry been rising
by about 0.5jU. As a result, the Community has now become more than
self-sufficient for most of the major product,s - cereals, meat, dairy
produce, sugar and wine. It  has also come to rely increasingly  on
subsidized exports, or on subsidized sales within the Community, for the
uisposal of its production. In the dairy sector for example, between a
hal.f and two-thirds of the total community production of butter and
skimned milk powder - the tws basic products which benefit from
guaranteed prices - are disposed of in this way at higher and higher
rates of stbsidy.
The situation can only get more acute in bhe future. 0n the demand
side r overall food consunption in the Comrnunit,y is likely to increase
ress rapidly than in t,he past. hecause of the lower rate of increase in
population.  0n world markets, effective demand is determined by the
uapacity to pay which in turn will depend on the resumption of eeonomic
erowth and the availability of credit, both uncertain. Meanwhile the
forces making for increased productivity and hence j.ncreased output are if  anything likely to accelerate" As the Commission said in its  0ctober
1981 Memorandum, it  is no longer either possibre or reasonabre to
provide r.rnlimited guarantees of support at a given price, when the
outlets do not exist, except at an intolerable rate of subsidy.
Europefs farmers must realize t.hat if  production exceeds  a
certain threshold, they will  lrave to accept, lower prices or aids, or pay
for the costs of disposal 
"
Last but not least, aEricr.rlture must be bett,er integrated into the
uverall chain of economic activity, particularly bhe fqod processing
industry. It  should be remernbered  that,, an increasing share of the
Communityrs  exports are now in the form of prccessed foodstuffs (meaning
higher value-added and employrnent) rather than basic commodities.
Another faetor to be borne in mind is the use of agricultural  materials
as a source of organic, chemicals and energy. The development  of these
outlets' which is vital for the future prosperity of European agriculture
will  depend on the provision of the necessary raw materials at
competitive conditions.3.
For r*Ll these reaeons, the system of unlimited price guarantees
can!"rot be alLowed to continue in its present form. This is no
fllaLthusian policy designed to atop the future developnent of Community
agriculture.  0n the contrary, i!  is a dynamic approach,  which
recngnizes that if  European agriculture is to develop on a rational
basisl the aecent must be placed more and more on production at a
*,mpetitive price"
This does not mean to say that the adaptation of the CAP should
inr"lore the economic and social situation in the Community. Despite the
surpperrt. provided by the CAP, agricultural incqnes have on the whole
ir;reased less rapidly than other incomes. There remain large
'o.iifferences between types of farming, between regions end between member
Stateso accentuated in some cases by high rates of inflation.
It  -is clear that more competitive prices will cause difficulties in
uertain cases for small producens and farmers in less favoured areas,
and special rneasures may have to be taken.
The diverse structure of agriculture in the different member States is
the inheritanceof many generations,  and ite well-being is essential to
the fabric of rural life.  But its  well-being can be ensured only by a
betber integration into the economyas a wfrole, not by its isolation from
the forces of change.
In the long run, it  would be a mistake to think that the problems of the Less
favourdrural areas of the Community can be solved essentially by market
rntervention and price support. Indeed, if  the Community is to find
enduring solutions to these problems, it  must put relatively more
emphasis on long-term structural action, involving an integrated
strategy for the less favoured regions, and less on guaranteed pricea
and income support. This is the only approach which can provide a
^ationaL long-term framework fcr the common agricultural policy in the
coming years.
Main guidelines
The Commissionrs programme for the rationalisation of
European agriculture is based on five key elements :
-  the continued application and extension of the guarantee
threshold principle, including the introduction of a system of
production quotas for milk through a supptementary tevy on additionaI quantities;
-  aprudent and in some sectors restrictive prices poLicy including an acceterated
reduction in the gap between cereals prices in the Community and
in its  ma5.n competitors;
-  a review of, the existing aids and premiums, particularly in
the dairy, beef and sheepmeai;  sectorsl
-  action to deal with market imbalances arising fronr imports of
cereals substitutes and vegetable oils matching the efforts to
control Community production;
-  the automatic dismantlem*r,1. of l,EAts wi"thin a fixed
time-seale.
The Commissionts proposals can be summarised  as fol.Iows  3
1.  Guarantee thresholds
These eonqtitute the centr,epiece of t,he Commission's  proposals. As
the Commise, r stated in it,s  Guidelines for European Agficulturerr of
October r,981, it  is no longer reasonable or possible to provide
unlimi{.  (open-ended) guaranLees of price and intervention wtren the
uutle'ce lo not exist.  The stagnation or decline in demand, both in the
Communiuy arid on external markeLs for dairy products,  ','.'heat, beef and
wine since 1981, merely confirms this diagnosis. Farmers must
understand that they will  have to participate in the cost of disposal of
. production exceeding a certain threshold.', I
4.
Guarantee thrresholds  can be, and areo app]-ied in different ways :
(a)-Uy abatinE tl're incnease in t.arget or intervention priees if 
.
produition exceeds a gi.obatr qrant,un. This approach was followed by the
'Council in the L981/86 prS"ces package for mj'Ik, cereals and colza'
abi bt limiting tfie'aid'paid under [,ne market regulation-to. a global
quantum. This rule has been appLied in the market organisation for
cotton. A similar timit is also appl.ied to aids for processed pears and
has been proposed for dri"ed raisins (1).
a;i ;y tuln"'of a levy t,o ensure the participation of producers in the
,rst of disposing of aOaitional production (or net export's)" .This is
already done in [h" *""u of t,he sugar market organisation,  while the
"o-r""ponsibility 
levy for milk inlroduced in 1977 is a step in that
direction  " ioj uy means of quotae, whether at the naLionraL level or that of the
jndividual enterpriee, A quot.a system has exist,ed for sugar since the
nrarket organisation  was fi.rst' set' up
The most urgent problan as negards the implementation of guarantee
thresholds is what to do about, mj-1"k. Gi"ven the unrernitting and
aecelerating divergence between produet,ion-and  const"lrnption, the-
Commission considers that the oniy realisLic method of stabilizing production
without aggravating the income problem of srnall producers is the
introducti6n of a fruota system, based on 198i" deliveries
and enforced bY means of a
supplementary levy on deliveries in excess of t'his quantity (2) '  A
spbbi"f levy on milk from very intensive farms shoutd atso be
i nt roduc ed .
As regards cereals, the tbmmission proposes to conti.nue applying the
present luarantee threshold,  aceompanied  by measures to ensure the
effective limit,ation of imports of cereals subst,itutes (see below). The
Commission will also propose the application of a guarantee threshold
as from L984/85 for durun wtreat, in wfrich the Community is now
approaching self-suffici-encY. " As regaids oilseeds, t,he'guarantee threshold for colza and rapeseed,
with abalement of the price i"f' production exceeds the threshold, should
continue to be applied, whil.e a threshol-d wilt be introduced for
sunflower seed as from 1984,/85"
The Commission is proposinE no change in the other guarantee
thresholds, whether exist,ing (tomatoes) or proposed (raisins).  As
regards beef, the Commission reserves the possibility of proposing  a
gu|rantee threshold at a future date, if  the risk of market unbalance
materialises.
(I)  See Commission proposals Foi a revision of Lhe processing  aids
for fruit  and vegetables  (P-19 of February 1983).
(2)  The annual increase in deliveries of milk to dairies, which
averaged about 2.5% in the period L97t-I981, has accelerated to
about 1.5% in 1982 and 1985" Meanurhile' consLsnPtion of milk
prodtnts, which showed an annual increase of 0.5% in the l970rst
is now tending to stagnate"I
Z, Pr; ooi.i.cy
Alongside the system of guarantee thresholds, the Community must foLLow a
irrucient and in some cases- restnictive price poticy. For 9e-1.t.?in.productsr  €9
and ggps6Ls" the Commission may propose the fixing of common price for a
fonger period, eg for two marketing years. In certain cases where the
market situation is particularly difficult,  or where the effective
application of the guarantee threshold requires it,  the cqnmon prices
expressed in ECU may be frozen or even reduced. In other words
Commmity support prices expressed in national money may actually have
to be reduced,
As regards cereals, the Commission  proposes to accelerate the
progressive reduction in the gap between Community prices and those of
its  main competitors. This will not only promote a more competitive
production of Community cereals (and eliminate the advantage currently
enjoyed by imports of cereals substitutes) but will also improve the
economics of animal production in view of the importance of cereals in
feedcosts.
The Commission may propose additional measures to alleviate the
possible eonsequences of a restrictive prices policy for the incomes of
certain small producers, or of producers in certain less-favoured
regions (l)"  Whether financed wholLy or partLy by the Community  budget on
these measures would have to be defined according to Community criteria.
3.  Aids and premiums
The Commission has reviewed the economic justification  and
cost-effectiveness of the various aids and premiums pe''3 by the
Commtnity budget in order to supplement producersr .fu-'.;rnes (in many
cases to eompensate for t,he .Iow level of external protection) or to
subsidize the disposal of production on the Commr.lnityf s internal
markets. This type of expenditure has been increasing in importance in
rccent yeare, and has now overtaken export refunds as the largest single
category of expenditure under the Guarantee  Section of the EAGGF (2).
In the milk sector, the Commission is proposing to phase out the
general consurer subsidy for butter, which is very expensive but hae a
.elatively small impact on the level of consumption. The loss in
consumption will be made good by the extension of more eost-effective
aids for the use of butter in other manufactured foods, and by an
increase in the fat content of whole milk.
In the beef sector, the suckler cow premium should henceforth  be
considered as the single Ccmmunity premium for tire eneourgament  of
specialist beef producers.  The calf premium, whiel'l was introdueed l0
years ago to arrest the dectine of herds in ltaly,  and was subsequently
extended for various reasons to Greece, Ireland and lbrthern Irelandt
will  not be renewed. The :conomic just.ification of this premium is no
roflQer valid.  The market situation has changed, and there are now
large pubtic stocks of beefu particularly in Italy and lreland. What is
more, the premium also applies to calves of dairy herds, and so
encourages mj.lk production. The variable slaughter premium applied in
the United Kingdsom wtrich creates probLemof eompeLition will  also be
c, rded .
In the sheepmeat sector the variable premium applied in the thited
Kingdom .  .L be }imited te, '; certain pereentage of the reference pricet
while the ewe premium will be subject to stricter, uniform criteria, and
advr:n : payments ended.
5.
mi Lk,
(f)  , ot L982/8J and
of 120 million
hill  areas and
hetp.
(2)  44% in 198r.
L98r/84, the Council has granted a special aid
ECU for small-scale milk producers. Farmers in
less favoured areas already benefit from specialO.
The Commtnityts aEriaultr1ra}  trade policy sho{.!trd be hased the combination of three
elements:
-  international  cooperation  with the ma.i-n exporting aCIuntries to
prevent the deteri.oration of'world market prices (for example, with l"lew
Zealand for dairy products)  "
-  a Commtnit,y poficy for promot,i.ng exporte which could lead to the
establishment of long-term contracts witl-r t'hird eountries.
-  revision of the eiternal" protection against, imports in accordance
with the Communityrs GATT rights and international commitments for
certain prodtrcts wher" the Communit'y i.s demanding  great,er disciplines
on its own producers in order to controJ- production'
In the case of cereaLs, the Commission considers that the effective
rimitation of imports of substitutes such as corn gluten feed and citrus
pellets is a prerequisite for implementS.nq the guarantee threshold
'system (I).  ihe Community sl'rould exercise its  GATT rS.ghts for this
pu"po"" urder article li. iquant,itative restrietions as part of a policy
hor' controlling anima.I prod'uctions) u anticl-e 19 (safeguard clause) or
article ZB (moJification of a t,arj.flf bri.ndinrE) e whiehever is most
dppropriate in the ej.rcumstances.
As regards the mi1k sector, Eiven the t,nenrd in constmption Particularly  on
the uK mirket reduetion in the volwne of 5.rnports frorn New Zealand might
ue considered,  though the btltt,er thus dispJ.aced wotli.d compete with
Commwrity butter on the world market. Assuming effective cooperation with
New ZgaLand  . for the purpose of stab'i Lisini, worl{, aa'iry prices,
the Commission wouLd be jn favour of'continuing the import afrangemehts for
New ZeaLand butter.
In the beef sector, the quanti.ties of frozen meat for the processing
industry and of young-calves for fattening fixed annually under t'he
balance sheet pricedurerardthe imports of ALpine breeds shouLd take
greater account of the market situation in the Community.
As regards sheepneat', the Comrnission proposes to
examine the possibility of negotiat,ing a reduction in quantities
imported tnder the various voluntary restraint arrangementsr- while at
the same time introducing a minimum import price" This trould help 
-
strengthen  the market price, thus reducing Cornmunity  expenditure,  while
maintiining the level- of export receipts for t'hird country suppliers'
4.  External asPects
The Comm'ission has aLso considered the probLem of the baLance on the fats
and oi[s market, which is deteriorating rapidLy, in spite of the efforts by
the Community to tackLe the probLems of controLLing the production of miLk,
oLive oiL and rapeseed.One of the main reasons for this situation is the
duty-f ree 'import of vegetabLe oi Ls. The Commissjon is  nour proposing to intro-
duce a tax onlhe consunytion  of oiLs and fats other than butter,
partLy corresponding to'the remedjaL measures aLready taken in the miLk sector.
A nonldiscriminatory  tax of this kind would be in conformity with the
Community,s internationaL commitrnents, particuLarLy since there wi LL be an internat
check on butter production in the form of the supplementary  Levy on excess
product i on.








5.  Monetary compensatory  amounts
The Commission proposes that l'lCAts should be dismantled more automaticaLLy
according to the foLLowing  ruLes-
Thus new MCAts would be eliminated by the adjustment of the I'green
ratesrt in three stages :
*  1/3 at the time of creation
-  1 /3 at the beginning of the following marketing  year
-  1/3 at the beginning of the second year.
Existing MCArs would be dismantled in two stages, at the beginning
of the following two marketing years.
To avoid negative effects on the incomes of farmers in member States
with positive I'fA's, where prices in national currencies prices will  be
reduced, direct aids eould be introduced on a degressive basis as a
uransitional measure.
6.  0ther measures
After exarnining the various market organisations, the Commission  has
proposed a series of adjustments designed to discourage the production
uf certain qualities or varieties for wfrich there is no ready market, or
to discourage excessive sales into intervention. These include Lower increases or
reductions in the price of mininal quality bread-making wheat and
certain types of rice, colza and tobacco, restrictions on intervention
for skirmed milk powder, beef and olive oil,  and measures to raise the
alcoholic strength of wine, to ban the use of sugar (rtrrictr will obviate
the need for aids to encourage the use of concentrated must), and to
strengthen the rules for compulsory distillation.
Parallel to the changes outlined above, action
the following areas :
-  more flexible market management  through greater
is also required in
delegation to the
Commission
-  improved financial eontrol as regards the application
of agricultural regulations in member States
-  rernoval of internal barriers to trade, particularly through the
harmonization of legislation in the veterinary and pubLic heaLth areas
-  stricter scrutiny of national aidsn particularl"y since member States
may be tempted to make up for reduced Community expenditure  out of
t,heir national budgets
Last but not least, the Community must put relatively more emphasis
in future on long-term structural action, rather than on market
intervention and priee support. In this respect, it  should be noted
that the Commission has already submitted proposals for the introduction
,,f integrated programmes for the Mediterranean  regions, as weII as for
improving the effectiveness of the structural Funds iRegionalr Social
and Guidance section of the EAGGF), and it  will shortly be making
proposals fclr the renew and adaptation of the policy framework for
improving .'i.cultural struc''r:,,:'es.E. I
a
I
The adaptation of the CAP on the lines set out' will  not be easy.
It witt require a readness by alt parties to make concessions  and
sacrifices in the interests of safeguarding the CAP. It  may result in
transfering cost,s between farmersr taxpayersr conslJmersr processorst
member States and third countries which will require political choices.
But, if  the diffieulties of making adjustementsr or the problems of
switching from one type of measure to anotherr are advanced as pretexts
for detaying or refusing the necessary decisions, the review of the CAP
requested Uy tne Er.lropean Council will  have served no useful PurPose.
The Commission also warne the Council that unless the necessary
decisions are nou, taken, there will  be negative eonsequences  not only
for agriculture but also for the development of the Community it'self-TALSMANDENS  GFITJPPE - SPRECHERGRIJPPE  - SI'OKESMAN'S  GROIJP - GROUPE DIJ PORTE-PAROLE















LIADAPTATION  DE I.A POLITIOUE AGRICOLE  COI'IIIUNE (1)
La Commission vient dtachever lrexamen de la Politique Agricole
Commune auquel le Conseil europeen lravait invitee a proceder. EIIe a
transmis au Conseil son rapport assorti dtun progrsnme d'action pour
Iradaptation de ta PAC.
E_l_t-t-E_t  :
' Le ionseil europeen lors de sa session a Stuttgart Ie l8 juin 198)t
a decide qu'il faudrait proceder a un reexamen de Ia PAC devant deboucher
sur des mesurea concretes destinees a assurer la maitrise effective des
depenses agricoles.
En effet, de L974 a L979 les depenses au titre  du ,'outien des
marches agricoles et des prix garantis, se son.t acr' ,d au rythme de 2J%
par tr , soit pratiquement le double du taux drace;':uiseement des
ressources propres de la Communaute. Apres une $t.abilisation x,elative
des depenses du FEOGA, section Gerantier'au  cours de la periode 1980-82t
en qrande-psitie a cause de la eonjoneture favorabLe sur les marches
mondigur;t-'les depenses ont fait  un nouveau bond en avant dtenviron f0%
.wv'I997. Mesure sur une periode pluri-annuelle, le taux
draccroissement  des depenses agricoles depasse de nouveau celui des
ressources Propres.
Ceci dit,  I'adaptation de la PAC ne pourra pas se faire en fonction
ue criteres exclusivement budgetaires,  mais plutot en vue de realiser "les objectifs de cette politique Ie mieux possible du point de vue du
rapport cout-efficacite. tln exercice de reduction des couts mene
sans tenir compte des consequences economiques et socialee risquerait
d'aboutir a I'eclatement de Ia PAC, et a la reprise par les budgets
nationaux des depenses actuellement assumeea  p,':: tra Comnunaute. Il
sragit donc de rationaliser la PAC, et non de te rellationaliser.
(1) coM (8r)500
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Il  ne fait  plus de doute q.re des changements  doivent etre apportes a
ra PAC, etablie il  y a plus de 20 ans, alors que la situation de
^ragriculture etait tres differente de ce qrrelle est aujourd'hui. En
1960, la population agrieole dans le Commtnaute  a Dix stelevait a plus
de 17 millions.i, en 1983 e[Le est inf6rieur de 8 miLLions
iF  En 1970, I|Europe des
Dix etait encotre tributaire des approvisionnements  exterieurs pour
plusieurs produits alimentaires de base; en 198f, elle est devenue plus
qurauto-suffisante pour La plupart des principaux produits agricoles.
Ainsi que la Commission ne cesse de le repeter depuis son Memorandum
droctobre 1981 sur lcavenir de 1'agricuLture europeenner la politique
-gricole commune doit etre adaptee aulx conditions nouvellest
independanment  des diecussions  plus larges concernant le budget de la
Communaute et son elargissement futur.
Compte tenu de Ia situation economique generale et des
Lransformations que connait le eeeteur agricole, la Communaute  nra pas
drautre choix que dtadapter sa politique en matiere de garanties de
prix accordees aux producteurs. Il  y a trois raisone principales a
-eIa.
En premier lieu, il  faut tenir conpte des progres rapides en matiere
de productivite et dramelioration technologiques enregistres dans
Itagriculture europeenne au cours des deux dernieres decennies. Grace
aux recherches scientifiques, le secteur agricole a connu une
melioration constante des cuLtures vegetales et dee races anindest
ainsi que du materiel et des techniques de productionr avec Pour
consequence  une augmentatiln  continue de J.a production a des couts reela
plus bas. Dans ces eonditions, I'agriculture doit accepter dretre de
plus en plus sormise aux disciplines du marche qui s'imposent a
urautres secteurs de 1r economie commwtautaire,
En deuxieme,.l.ieu, luequilibre de marche s'est sensiblement modifie au
cours de cette periode dane la plupart des princS.paux secteurs
agricol.esi en grande partie suite a lraugmentation  de la productivite.
La.tehdance a long terme de Ia croissanee du volune de production
agricole a ete de I'ordre de lr5 a 2% par an, tandis que la consomnation
,rc srest accrue que de 0r5% par an.  Par consequent, Ia Communaute  a
depasse Ie stade de lrauto-suffisance dans la plupart des secteurs :
cereales, viandes, produits laitiers,  sucre et vin.  Elle est einsi
devenue tributaire des exportations subventionnees ou des ventes a prix
reduit sur le marche communautaire pour ecouler un pourcentage croissant
de sa product,ion totale.  Dans Ie secteur laitierr  par exemple, entre la
moitie et, les deux tiers de la production communautaire de beurre et de
poudre de lait  ecreme - les deux principaux produits beneficiant de
prix garantis - sont ecoules de cette facon avec des subventions de plus
en plus elevees.
Cette situation ne pourra que sraggraver a lravenir.  Du cote de la
demande, la consommation  globale de produits alimentaires dans la
Communaute  augmentera  moins rapidement  que jusqura present, en raison
ue Ia baisse du taux draccroissernent  de la populationr. Sur Ies marches
mondiaux, la danande effective est determinee par la capacite a payer
des importateurs potentiels, ce qui dependra de la reprise de I'economie
mondiale, et des di.sponibilites de credit : deux elements dont
lfevolntion est aleatoire. En attendant, les facteurs determinant
Iraccroissement  de la productivite et donc du volume de production
pourraient meme sracceleren' au cours des annees a venir.  Ainsi que la
Commission l'a dit dans son I'bmorandum drocbobre 1981; il  ntest plus ni
-aisonnable ni possible de prevoir des prix qarantis pour des quantites
illimitees lorsque les debouches ntexistent pas sauf, avec un taux de
subvention inacceptable pour le contribuable.  Lee agriculteurs
europeens doivent se rendre compte que si la production depaase un
-ertqin seuil, ils  devront soit percevoir des prix ou des aides moins
elevees, soit participer aux couts drecoulenemt.
2.3.
devront etre prevues" l-s {:liverdit6 dCs structutreg *oLes- dans les diff6rents
De;nier point mais non Le moindne, il  faudrait a Lravenir mieux
integrer Itagriculture dane lrensemble des activit,es economiques en evaL
et ei amont, et notmrent, avec ltindustri"e alirnentaire. I1 ne faut pas
perdre de vue que }es exportatione  agrS.coles de la Comnrunaute consistent
Oe plus en plus en produits trensformes (ce qu5. signi.f,ie davantage  de
valeur ajoutee et diemPloielu au detriment des produite de base' Il
faudra egalernent prendre en eonsideration  les mat,ieres dtorigine
agricole en tant que aource drapprovisionnement en produits chimiquest
oiEsn:i.ques et cmtme source dtenergie. Le developpoment de ees-.
deFounhes, Qui eet, de la plus haute irnportance  poun la prosperite future
ue Itagrieulture  europeenne, ne sera asstlre que ei les mat,ieres
premieies erecessairas sont f,ournies a des conditi.one coorpetitiygs"
Pour toutes ees raisons, le systane des gananties de prix iJ'limite
tel q.rtil a ete applique jusquta present ne peut plus duren. II  ne
s!agi.t, pas d'une poJ.itique F'lalthusienne deetinee a mrettre fin au
dev6loppement futur de Itagniculture eommunautaire" Au contraire, il
s'agit d'une aDppocfig. flynamique f^on{gq sur. 
'.u_,!gu.Loppement-de 
Loagri.guLture
srr" une'.b6se raiionneLLe, qtti''?xi$e- que s*:it'ne!eonnue'*'"
:-,
Ceci ne vmut pae clire que I'adapt,ation de l"a FAC doj.t meconnaitre
ra situatj.nn ecor"lolulique et social"e dans Is Commun*ube' MaLgre lraide
*.pportee par }a PAC, les fevenu"$ ont. augmenLe muinx vite dans
I-tagrieulture qre dans drautres secteurs. li  subsi.ete de grandes
differenees de types ; cl'explclitation, d'une negion et d'wr Etat membre
a Irautre, 
"cceniuees 
dans certains css par des taux d!inflation elevee.
II  est, eertain que des prix plus eanrpetit.ifls vont ereer des
difficultes dans certeins css pour les petits produet'eurs et pour les
agriculteurs dans les regiuns defavorisees" Ses rnesu.;' ; speeiales
Eta'ls membres ffdr'irrfq du passd', doi t  6t-re pr6servlir -  ,  '''
car eLLe est indidpeiisabL*'au  tissu t de I.a vie ::l:.''t)s" Mais [-a pros-
p6r'it6 ; de L.lagriculture  passe necessairement pr;!: {Jne meiLleure
integratiorl..dans"l"ieconomie  generale et n*n par uri isolement tendant a
Ia soustr'aire a Itinfluenea dee facteurs de charqmnent.
- "A-long terme, ce sera1t trne erreur que de craire qtle le probleme
des regions rurales defavorisees de la Commuraute pourait etre resolu
essentlell"ement par des interventions sur le rnarehe et le soutien des
revenus. En eff'et, ei Ia Communaute  veuL trsuver des sol"tttions durables
a ces problemee, eile doit a lravenir mettre datrmltaEe l"taccent-sur
Itaction structurelle  a trong terme, comportant us'ls st'rateEie integree
pour les regions defavorise6s,  et moins sur .1"e ssut,ien des prix garantis
et des revenus. C0est la seu}e approche suseept'lbl.e de founnir un
uadre rationnel pour Ia pc}.itique agrico-l.e comrnLr!tr tJans les annees a
vgflif  .
Principal"es  orientations
Le proEramme de la florp,liBeion  pour La rationar"'!"'isat.i.on  de
ltagricul[,ure europeenns *rt  axe sur e inq elemer:t's !"ondamentaux  3
- ti  poursuite et i,extensrcn  de Itapplicatiory elu r:i:incipe des.seuils de
g"""ntiu, aboulisssnt notar,lment a Itintroduction  {; url systeme de'qtrotas
ie production pour le Lal, L comportant un preJ"everner:L supplanentaire sur
lo  quantites aditionnolJ"es  produites;
-  une poli.tique dee prix prudente et dans eertair' r:as restrictive
comportant  notsmment une ::ndtrction aceeleree de 1"";*art existant entre
les prix 4es eereales clanrq la Communaute et les prex pratiques Par ses
principr  concurrentet
-  gs-e re/is.i"on des primer" et aides exist,antesr trlst*iruinent dans Les
s€cr. rs du lait,  de la viande bovine et de }a vianrle ovine;
-  ;  de.r.lion de mesures pr..,'rletLant de corriger les desequilibres du
marci)e provoques par Itimplrtation de substituts  de. cereales et dthuiles
veget,ales, eeci parallelement, aux efforts deployes :rour rnaitriser la
production cofisnulautaire  ;
-  Le demantelement automatique  des l'lCM sel"on un calendrier preet'abli'Les propositions de Ia Commission  peuvent etre resmeea comme suit :
1.  Seuils de garantie
IIs constituent la cl.e de voute des propositions de la Commission"
Csnme Ia Conmission Itaffirmait dems ses sr0rientations pour une
agriculture eurcpeeRne'r  dioctobre t98lr il  n'est ni raisonnable ni
p6ssible de maintenir un regime de prix ganantis et un systeme
d'intervention illimites lorqu!il nty a pLus de debouches" La stagnation
la regression de la demande de produits laitiers,  a" P}:r.de.la viande
bovin6 et de vin qui srest manisfestee depuis l98I a ltinterieur de la
Commuaute aussi bien que sur les marches exterieurs ne fait  que
confirmer ce diagnostic. II  faut que les producteura se rendent curpte
qu'ils devront pirticiper aux eouts de Lrecoulsnent  des quantites
produites au-dela drwt certain seuil.
Les seuils de garantie peuvent etreu et, sont appliques de plusieurs
manieres 3
(a)  par un abattement de lfaugmentation des prix indicatifs ou
dtintervention lorsque la production depasse'un certain volume global.
Crest Ia demarche qu'a euivie le Conseil lors de la fixation des prix
pour la campagne yi8.l/A4 en ce qui eoncerne Le lait,  les eereales et le
colza I (b)  6n fmitant a un volume global de production L'aide octroyee dens
le cadre rle Lsorgani.sation de marche. Ce systeme a ete applique a
lf organisation  du marche du coton. the Limi.te sirnil.aire a egalement ete
fixel pour les aides a la transformation  de poires et son introduction a
ete propoaee pour les raisins secs (l);
(c) 'en'percevant  un prelevement qui assure la partieipation des
producteurs  aLD( couts de Itecoulement, de la Pr.gduction  supplernentaire
(ou des exportations nettes). Tel est deja le cas dans Irorganisation
iu marche du sucre, alors que le prelevement  de coresPonsabilitp  instaure
en L977 dans -Ie eecteur laitier  constittib un pas dans cette direction;
(d)  en fi_xant des quotas, soit a I'echelle nat.i.onale soit au niveau de
ItexpJoit'dtion  individuelle. [.kr systeme de quotas existe dans le
-eeeitjlrr du sucre depuis Ltentree en vigueur de lrorganisation du marche.
Pour ee qui est de ItappJ.ication des seuils de garantier le-probleme
le plus urgent concerne les mesures a prendre dans le secteur laitier.
Etant donne ltaccroissement rapide de Itecart entre la production et la
consommation, le ConseiL estime que le seul moyen realj.ste de
stabiliser Ia production sans aggraver le problerne des revenus des petits
producteurs, ciest drinstaurer un systerne de quotas, etabli en fonction
ues livraisons aux Laiteries en 198J.; la mise en oeuvre du systeme etant
dssuree par la perception drun prelevement  suppplementaire sur les
Iivraisons depassanb cette quantite (2).  Lln prelevement  special. devrait
egalement etre applique au J.ait provenant deexpJ.oitations tres
intensives.
En ce qui concerne les cereales, Ia Commission  propose que le eeuil
ue garantie continue a etre appliquer en meme temps que des mesures
permettant d'obLenir une limitation effeetive des importations de
subst,ituts de cereales (voir ei-dessous). La Cornmission pfopodera
.egalement I'introduction drr"nr seuil de garantie pour Ie ble dur a
p6rtir de la campagne L984lS5 etant donne que La Communaute  est proche
de Itauto-suf'fisance dans ce secteur.
(f)  Voir les propositi$ns de La Commission concernant une revision des
aides pour la tran*forrnati"on dee fruit,s et. legu|nes (P-19 de fevrier
LeEt ) (?)  Lraccroissement annuel des l"ivraisons de lait  aux Laiteries, qui
etait en moyenne de 2n5% ent,re L971 eL l9BI, est passe a environ
3r5% en 1982 et 1981. 0r, !a consommation  de produits laitiers
qui faisait enregistref, une progression annuelle de Or5% au cour8
des annees 70, tend actuellsnent' a se stabiliser.5.
Dans Le secteur des graines oleagineuses, Ie seuil de garantie pour
le colza et, la navette, Qui se traduit par un abattement du prix
Iorsque la producti.on depasse Ie seuil, devrait continuer a etre
applique; diautre part, un seuil devrait eEalernent etre introduit pour
lb's graines de tournesol a partir de la canpaEne L9W/85.
La Cornmiesion ne proPose pas de modificatian  a IteEarq des autres
-euils de garantie deja'existants  (tomates) ou proposes (raisins sees).
En ce clr.rj. cnnaerne la viande bovine, J.a C.ommissJ.on  se reserve la
poss:trrliLe de proposen Itintroduction  dNun seuiJ. de garantie en temps
vuulu, si le rji.sque d'un desequi.libre du marche se precise.
2.  FoJ"itique des prix
ParalLelernent a Itapplieation du systeme des seLlils de garantier la
Communaute  doit, mener une poLitique des prix prudente et dans certains
cas rest.rietive. Four eertains produits, tel"s que le lait  et les
cereales o la Commission poumait proposer La f,ixation de prix commtns
pour une periode plus l_ongue, sretendant par exefnple, sur deux
cgmpagnes, Dans certaj.ns cas s1i }a si.t,uahist"l ,.qju manche est
parLi|ufierernent  difficj.tre ou lorsque I!applicatj.on effective du seuil
,e garantie l-rexige, J.es prix cflnmuns expr5.mes en f,eus pourraient etre
get6s voire reduits" Autrement dit,  tres pri-x de sr:ut,ien eommunautaires
Jxprimes en monnaj"es natj-onales poumaient faire .3,iobjet drune diminution
sn terrnmes nominaux.
En ce qui concerne Les cereales, La Commission propose_draccelerer
|a reduction progressive de I'eearL entre les pri.x de la Commtrtaute et
ceux de ses priniipaux cnncurrents. flela permettra, non seulement de
promouvoir ure produetion plus concurrentie}Ie d* *u*0"*1u"
tommunaut,aires iet d,elimiirer les avantages dmnt tr*rr' .cient actuellement les
importatS.ons  de substitut$ ce cereales), rnais aus* craneliorer
lreconomie de .La production animale, etant donnc ,,:-iluport,ance que
nevetent les ceneales dans Le cout des atrimente.
La Commiq+i'6n proposera, le cas echealrL, des m€rt$ures supplanentaires
en vLE Ae p-;ttier'les consequenees qu'une poli.ti.que des prix restrictive
pou;:r.aft avoir pour J"es :r{:venus de certains pet"tts producteurs-ou  Pour
IeJproducteurs  de certaines regions moins flavcri'sees {I).  au'elles
spient financees integralement ou part,ietr-lenerr'* prar }e budget -.
commtnautaire,  ces mesures devront etre def,iniee selon .Les criteres
commurautaires.
t.  Aides et Prjmes
La Commission a examine Ia justification ecorrnmique et l"e rapport
uuut-efficacite des di"fferentes aides et primee v€ir#ees par J'e budget
communautaire pour eompleter les reves-$rrs des pr'.r'dunt*eurs (ctest-a-diret
dans bien des cas, pour sompenser Le 'l;,;:.b,Le ila:"i ., o d'r La protecti'on
vis-a-vis des eehanges exterieurs), ou pour subv*rtLiunner  lreeoulernent
de la procluntion sui Les rnarches ihterieurs de 3a {lornl*unaute.  Cette
uategorie de depenses hli::jr rlevenue de;:.;,r"ls en plil* -i.ixportante-aU cours de
ues dernieres annees et *, .,:*ll!€ remplercr:r les nestiLuUions a Itexportation
en tant que principal  pos:t-e eie depenses de Ia seu:' :i#r1 Qflrafltie du FE0GA
(2).
Dans le seeteur laiti.*rr, |a Corrniseion propostr rie dfuninuer
progressivement  Ia suh,v*rrtinn generale a l-a eons{': "jabion de beurre, qui
coute tres cher et n'a q"ttun impact relaLivennenb  i,.i.ble sur Ie niveau de
consommation. Les pei"bes au niveau de la cofisontftlsrl:i.mn seront compensees
par lre:'  nsion draide"q pr r"* efficienles a lrernpl'cr" cre beurre dans
drautte:,.: produits msri:fablores et par une augmenta.;ili!"x  de La'beneur en
maf. ne$ grasses du lait  nntier.
(1  Four '.t 98?11983 et 198311984 te ConseiL a octro,': une aide speciale de
1?0 rni t.Lions drEcus aux petits producteucs ele iait'  Les expLoitants
des regions montagneuses  et des zones moirls favontsees beneficients
deja d'une aide speciate-
Q)  447 en 1983.Dans le secteun de }a viande bov.i.ne, J.a prime sux vaches allaitantes
devrait desormais etre consj"deree  cornme  J. ttmigue prime csnmtnautaire  a
Irencouragement des producteurs  specialisee de viande" La prime a Ia
naissance de veaux, instaunee il  y a dix pour fneiner Ie declin des
trotpeaux en ItaLie et etendue ui"tei:ieurennent  pour diverees raisons a la
Grece, a I'Irlande et a I'Irlande du hhrci ne sera pas reeonduite.  La
justification econom5.que de cetbe prime ntest pJ.us valable" La
situation du marche a ehange et, iX y a maintenent dsimportants etocks
publics de viande hovine, noteenment en ltal"ie eb en lrLande' En
outre, la prime stapplique  egatrernent auor veaux des troupeaux laitierst
dtou m encourtrgefnent  a la productian cJe lait,  La prfune vsriable  a
I'abattage appliquee au Royaurne*Um{  qui cree des distorsions de
uuncurrence, sera egalanent supprimee,
Dans le secteur de }a viande ovj.ne, la prime variabl"e appJ.iquee au
Royaume-Uni sara linritee a un certain poureentage du prix de refereneet
tandis gle la prime a Ia brebi.s sera sowrise a des cniteres uniformes
plus stricts et que le versement dtavances sera suspendu'
4.  Aspects exterieurs
La pol.itigue communautaire en matiere d0echanges agricoles devrait
ctre fondee sur Ia combinaisern  de tr"ois elments  3
-  cooperation internatisnale avec Les pr5.nc5.paux  pays exportateurs  pour
empecher Ia deterioration des prix du marahe mos-NdiaL (par exanple, avec
ra lbuvelle Zelande pour .!"es pnoduits l"ait,iers)  g
-  une politique communauta.t"re de promot,$.on des exportations qui
pourrait abouti"r a l.rinstatmat.ion de contnats a J.onE terme avec les
pays tiers;
-  revision de Ia protection exterieure corubne  .!.es irnportat.ions  en
ponformite avec les droits de La Communaute  dans Ie cadre du CSTT et
avec ses engagements iriternationaux en ce qui cbncerne les produits
pour lesquels la Commutaute  demande une plus grande disciptr ine a ses
propres producteurs afin de maitriser Ia production.
Dans le cgs'des eereales, l"a Commiseion considere que Ia Iinitation
effective;'dis  importations  de produS.ts de rempJ.acwnent comme le rrcorn
glu-!,ea{eed!ret  les pellets d'agrunes est, La condit,ion prealable a la
niiie en oeuvre du sysbeme de seui.I de garantie (l).  A cet effet, la
Communaute devrait exercer ses droits dans le cadre du MTT au titre  de
rtarticle l1 (restrictions quantitatives en tant que partie integrante
dfune politique de mai.trise des productions anirnales), de I'artiele  19
(clause de sauvegarde) ou de L'erbicle 28 (modification d'un droit
uunsolide), en invoquant ehaque Fois La di"spusit.ion La mieux adaptee
aux circonstances.
En ce qui coneerne le secteur lai"bier, etant. donne la tendance de la
uonsommation, notarnment sur le marche bnit,anniq[Je, Llne reduction du
volune des importat,ions en prfivenance  de hJouvelle-Zelande pourrait etre
trnvisagee, bien qr.re i"es quantites ainei deplanees entrent aLors en
concumence  avec le beurre communaut,aire sur l-e marche mondial. Dans la
mesure ou la cooperation  avec La f{ouve"LLe*Zel-ande  continue a stabiliser
les prix des produits laitiers sur l"e marche mondial, Ia Commission
preconise 1a poursuite des arrangements conclus ccncernant
Irimportation de beume neo-zelandsis,
Dans le secteur de l"a viande bovine, J.es quantites de viande
congelee destinees a l"iindustrie de transformaf,inn et de jeunes veaux
dtengraissement  f'j.xees annuellemer"rt  dans 3.e cadre des bilans
drapprovisionnesnent ainsi que tres .trmpontati.orrs de races alpines,
devraient mieux tenj"r cwrupte de le sit.uat.ion du marche dans la
Commmaute. Es: ce qui cr:llcerne l-a viancle ovinen -La Commission  proPose
dtexaminer Ia possfbilj.t* de eiegc*ier un* reducti"r:rn des quantites
importees dans }e cadrn des dj.ffererrts accorcis volontaires
dtauto-limit.ation, tout, en insbauranL un prix mir':imum a Ltimportation.
Cela permettrait  de soutenir le prix du marche, avec pout corolaire une
reduction des depenses communautai.res, touL ern maintenant le niveau des
recettes drexportation des pays Li"ers fnurni.sseurs"
(1)  La Communaute a d6jfi pris des mesurcs pour stabiLiser Les importations  de
maniocet de sons"La Ccnmmission  a egalanent examine le probleme de Itequilibre du
marche des huiles et graissesr qui se deteriore rapidement, malgre les
efforts f,aits par J.a Commmaute  pour faire face aux problemes  de
rnaitrise de la productj.on  du lait,  de lrhuile drolive et des huiles
vegetales (colza). Lfimportation des huiles vegetales en franchise des
dr6its contribue pour une part importante a cet'te situation" La
Corrnission propose maintenant dtinstaurer  une baxe a Ia connnsommation
dthuiles et de graisses autres que le beurreo dont Ie montant
corrsspondrait, frarti.ellement aux mesures eorrectlves deja prises dans le
secLeur }aiti.er,  [Jne taxe non di.scriminatoire de ce tyApe serait
conf,nrme aux engagements internationaLtx de Ia Comrntrtaut€, dtautant, plus
qutiJ. y aurait iln-controle interne de la production de beurre sotls la
io"** iu prelevenent eupplementaire sur Les excedents de production.
5,  Montants compensaboj"res monetaires
La Commission  propose que les MCM soientn drune facon plus
automatique, demanteles selon les regles suivanbes :
En effet, les nouveaux l.lCM devraient' etre pj-"imines par
Itajustenrent  des iltaux vertsrr en trois etapes I
-  Il3 sL! momemt de leur creation
-  L/3 au debut de la cflrpagne de aornmereialieation suivante
t/l  su debut de la secondde csnpagne" !-es FffM existants seraient
demilteles en deux etapes, au debut. des deux canpagnes de
7.
commercialisation suiv sntes.
Four eviter les ef,fets negat,ifs
Ies Etat,s membres a l'f,t't positi'fs ou
seront reduits, des aides directes
base degressive, a titre  de mesure
6.  Autres mesurea
sur l"e revenil des exploitants dans
les pri.x en monnaie nationale
pourraient etre introduites sur une
transitoire,
Apres avoir- exgmine Les different'es  orqanisat:rone de marches't le
Commission  q-propose  une serie dtajustemente vlsant a decourager la
proOu"tiE*t6e"certaines  qualit.es ou varietes pour lesquelles iL n'existe
pas, d'g debouche evidentn ou potil: deeourager J.es ventes excegsives a
-l'i'Lntu"uuntion. En lroceurence, il  s'agit de di,mi.nution ou de moindre
auqnentation du prix du ble panifiable de quelite m'*inirnale et du prix de
c"itains types db riz,  de colza et de tabac, de nestrj.ctions a
rrintervenl,i.on pour J.e lait  ecreme en poudrer -].4 vianCe bovine et
I'huile d'olive et de mesutres visant a augmenter Ie titre
alcoometrique du vin, a interdj.re la chaplali"sat.:!"on  (ce qui evitera la
iloc€ssit€ de vereer des aides pour encouraser  -lsernpJ"oi de q9u!9
eoncentree) et a renforcer l.es regles rel.ativee a l.a distillation
obligatoire.
Parall.element aux changements  expanes C:r.-"rr:-*r,;''tt,  3-1 y a lieu dragir
dans les domaines suivants  :
-  une EesLion plus flexibLe dir marche grace a un$ plus grande delegation
de conpetences a la Cc.lirilil:usionl
-  un controle financj-er ;-,;lreliore en se qui eorrcerne lrapplieation des
reglements cotnmLmautaires  dans les Etats membresl'
-  lrelimination des sb..baeles intracommunautair'*i:r €tuX echangest
notarment par ltharmon"isation  des legisl'ations dans les domaines
veterinaire et de la sante 5:tlbl-ique;
-  un controle plus str:*t  des aides nationales, .,n raison du fait
notarmenL q:e les Eta';.s tirembres peuvenL etre tenles de compenser la
reduct.; des depense"$ s,- :munautaires en faisant r:ppel a leurs budgets
nati oni.*.;,  .
| 'rnier point, mais non le moindre, la Cornmwta*Le doit a lravenir
met' e i.elat,ivernent plue .ltaccent sur une action sbructurelle a lonq
tei,re qLle sur les intervenf.j.ons  sur le marche et, -le soutien des prix'  A
cet egard, it  y a lieu de noter que Ia Commission "l deja sounis des8.
propositions concernant Itintroduction  de programmes integres pour les
regions meditemaneennes  ainsi que lf ameLioration et Itefficacite des
Fonds structurels (Fonds regional, Fonds social et section orientation du
FEOGA), et qutelle fera prochainement des propositions pour renouveler
et adapter sa politique dtamelioration des structures agricoles.
Ltadaptation de la PAC conformement aux orientations fixees ne sera
pas chose eisee. Il  faudra que toutes les part,iee en presence soient
pretes a faire des concessions et des sacrifj.ces pour la sauvegarde  de
la PAC. II  peut en resulter une redistribution  des couts entre
agriculteurs, contribuables, consommateurs, transformateurs, Etets
membres et pays tiers, operation qui necessitera des choix politiques.
Mais si les difficultes inherentea aux adaptations ou si les problemes
a resoudre pour passer dttn type de meeure a ltautre servent de
pretexte pour differer ou refuser les decisions necessaires, lrexamen
de Ia PAC demande par Ie Conseil europeen aura ete vain.  La Commission
croit egalement devoir avertir Ie Conseil que si les decisions
necessaires ne sont pas prises maintenant, il-en resultera des
consequences  facheuses, non seulement pour lNagriculture,  mais aussi
pour Ie developpement de la Communaute  elle-meme.